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SEPTIO4．2 5．9 7．65 0．02
7，3M　POND 88－』UNE232．4 1．8 6．2 o
JULY232．5 8．2 6．35 o
9－AUG　U14．3 13．1 6．5 0
SEP？ll 1．9 1．4 6．ら3 o
18P　POND 8－JUN823 3 4．2 6．6 o
川LY23 2．5 8．2 6．98 0
89－AUG　lO14．3 13．3 6．42 o
SEPTIl1．3 2．1 6．85 o
UWUK　LAK888－JULY244．8 5．6 7．4 0．39
89－AUG　l28．7 【z．5 8．12 0．5
SEPT　l21．7 4．1 8．43 1．02
OND　NOl 8－JUN8225．5 9．2 7 o．Ol
89－SEPTIO3．6 4．7 8．3 o．03
MPOND 88－JULY232．5 7．2 6．5 o
9－SEPTIl1．6 2．5 7．56 0．07
．5M　POND 8－JUNE23 3 3．1 6．4 0
兵一 8－JULY232．5 7，・2 6．45 0
凹POND 8－」UNE232．4 3．1 6．4 0
MPOND 8－JUNE232．4 3．1 6．4 o
88－JULY232．5 7．2 6．27 0
UM　POND 89－SEPTU0．4 1．8 6．田 0．Ol
12M　PONO 9－AUG　U15．4 12．7 7．54 o．06
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1980’ ig87 1988 1989
↑hickness　of　ice　（cm）
Water　te側perature（’C）
Salinity
Haxi侃u拍　ch1．旦　（mg！m3）
Chl．a／chl．a十pheOP｝8摘ents）
26
31．9
0．23
0．54
Z
????????? 19
・L4
31．6
2．35
0．79
?????》?【」 ???
‡　The　available　data　fro煩　Hoshiai　and　Fukuchi　（1981）．
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PACK　ICE　MICROBIAL　ASSEMBLAGES　DURING　THE　AUSTRAL　WINTER
D．L．　GARRISON
K．R．　BUCK
Institute　for　Marine　Sciences
University　of　California
Santa　Cruz，　CA　95064　USA
　　　　　　The　pack　ice　microbial　community　in　the　Weddell　Sea　was　sampled　durlng　the
austral　winter　of　I988　as　part　of　the　Antarct三c　Marine正cosystem　Research　ln　the　Ice
Edge　Zone（AMERIEZ）program．
　　　　　　Chlorophyllαconcentrations　in　new（＜20cm），　young（20－35cm），　first－year（＞35
to～80　cm），　and　older（＞100　to＞150　cm）sea　ice　averaged　1．4，5．8，7．2　and　8．7
mg・hl・m－3・e・pecti・・ly．　Mi…bi・1　P・P・1、ti・・、　w・，e　c・mp・i、ed。f　bact，，i、，　di、t。m，，
autotrophic　flagellates，　heterotrophic　flagellates　and　ciliates．　Archaeomonads
（chrysophyte　resting　stages）and　dinoflageUate　hypnozygotes　were　prevalent　throughout
ice　floes．　Approximately　50％of　the　diatoms　consisted　of　empty　cells．
　　　　　　During　the　cruise，　air　temperatures　reached－180C　and　temperatures三n　the
surface　layer　of　sea　ice　reached－90　with　corresponding　br三ne　salinities　of＞1300／oo．
Based　on　calculations　using　temperature　and　ice　salinity，　br▲ne　volumes　（the
m三crohab輌tat　of　the　m輌crobial　assemblage）occupied　approximately　5％of　the三ce．　In
spite　of　harsh　condit▲ons　in　sea　ice　some　organisms　remajned　a1三ve　and　apparently　active
throughout　the　Antarctic　winter．
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キングジョージ島およびネルソン島沿岸定着氷中
　　　　　　　　に見られたアイスアルジー
Ice　algae　fbund　in　the　coastal　fast　ice　on
　　King　George　and　Nelson　Islands．
渡辺研太郎（極地研）・黄鳳鵬・呂培頂（中国第一海洋研）
K．Watanabe（MPR），　F．　Huang　alld　P．　Lu（First　Inst　Oceanogr，　China）
M▲c籔）－algae　samples　in　s¢a　ice（lce　algae）we民collected丘◎m　land　fast　ice　in也e　coastal
area　of　s◎uthem　King　G¢orge　lsiand　and　northerl酒elson　lsla砿in　S◎山h　Shetland
Islands　bctwe頗mid・Novem加r　and　late　December　1988．　Brown（至iscolorat輌◎n　was
負瑚白nc◎ns◎Ud頒ed　snow　ice　and　in　t｝1e　margina1砺a　of　ic¢noes◎n　King　G¢orge　and
N¢ls◎n　Islands　and　the　asseτnblages　there　were　d◎minated　by］∨αv∫cμ1α8～αc輌¢輌．1｛三9量1
co加e臨ations　of　chl◎rophyll　a（up　to　56．8μ9！玉）were　fb田d　in　the　interior　discol◎red
layers　of　the　coastal　fast　ice◎n　King　Ceorge　Island（Fig．1）．　Dαninam　species　in　the
upPer　and　lower　i蹴erior　layers　were］Vαv∫c〃αglαc∫6らand～W82ぷc力辺cy∫輌’14τ顧and♂V．
∫6coi’8館∫．～Vαv∫cμ～α　8’αc∫ε∫　has　been　reported　from　various　strongヨight　hab紅ats　in
Anta㏄tic　sea　ice　areasε．8．　tide　crack　area　and　tlコe　sur血ce　of　snow　ice　alld　this　species
was　levealed　to　grow　i川hc　fast　ice　of　30－40　c1n　deep　on由e　coastof　K輌ng　George　Island．
The　dominance　of　P1配‡εo（ヲ5輌∫ぷρoμcゐεご輌輌　in　the　bottom　ice　laye「demonst「ated　that　this
叩㏄ies　grew　in　the　ice　and　suggests　tl面ice　poρu｝ati皿mi幽bc　a　seed　stock　for由e
blO◎ming　in　the　water　column．
1988年11月中句から12月下旬にかけてキ
ングジョージ島長城基地（62°13’S，58°58セ
W）周辺およびネルソン島北部の沿岸定着
氷中の微細藻類（アイスァルジー）を採集
し，種組成を調査した．キングジョージ島
およびネルソン島沿岸の固くなった雪氷
（ゆきこおり）や氷盤の縁辺部には茶褐色
の着色が見られ，羽状目珪藻類のNαvごcμ1α
81αc輌ぼが優占していた．キングジョージ
島沿岸定着氷から採取したアイスコアの中
間層からは最大56．8μgハの高いクロロィ
　　　　　　　　　　　　　　　中間着色ルα濃度が測定された（図1）．
　　　　ChloroρhンUパmg／m3）
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層上部では《Vθ扉cμぬ81αc垣が優占し，下部
ではN泣ぷC万α〈ヲ1加4W8や～∨．化coj川ε輌
が優占していた．∧勉vi鍬1α8～θc泌は南極
海氷域の強光環境条件であるタイドクラッ
ク周辺や海氷上面などから広く報告されて
いる種で，キングジョージ島では深さ30－
40cmの定着氷中間部でも盛んに増殖した
ことが明かとなった．また海氷下部では
胸霧鮮撰雛ξ㌦盤鈷認紫
増殖し，プルーミングの“たね”になる可能
性を示唆した．
　Chk｝rOphy魏　σ　（mgんn　3）
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Fig．L　Vertical　profiles　of
c姐orophyllαin　ice　cores
collected　in　the　fast　ice
眠aof　Gr㈱t　Wall　Bay，
1く111g　Ge◎rg¢Isla灘d冑
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PRODU㎝ON－DESmU㎝ON　PROαSSES　A肌IOSIDIMENrA質ON　IN　THE
　　　　　　　王肥RING　AND　CHUKCHI　SEAS　IN　JULY－AUGUST　1988
A．V．　Tsyban，　M．N．　Korsak，　V．M　Kudryavtsev，　B．V．　Glebov
（Nanlral　Env註onment　and　Chmate　Monitoring　Lab，　USSR）and
　　V．1．Medinets（State　Oceanographic　Institute，　Odessa）
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肥且E　PR工MARY　ANALYS工S　ON　POPULA！P工ON　COMPOS　l　T　ION　OF　AN｛rARC口工C
KRコエL　　　　　　　　鋼旦ムAND　RE］）AT工ON　W工！PH？HE　WA肥ER　NOVEI症EN肥S
Shihua　CHEN　　　Guanming　YANG　　　Guifen　ZHAO
Second　工ns七i七u七e　of　Oceanography，　SOA，　Hangzhou　310012，
P．R．　CH工NA
　　　According七〇　七he　28　s　amples　of　七he　An七arc七ic　kri11
　幽皇ob七ained　from七he　adj　ecen七　sea　area　of七he
Sou七h　She七1and工slands　in　86－87，　Inade　a　clus七er　analysis．
The　en七ire　surveyed　area　was　divided　in七〇　七hree　divi8io刀s　of
A，　B　and　C．　Division　A；　七he　s　exuaユ　孤a七ura七ion　s七ages　of
females　were　high，七he　body　leng七h　concen七ra七ed　co㎜only
in　aユarger　size　rεmge．　Division　B　3　七he　krill　of七he　copuユa一
七〇ry　s七ages　（3BF，うBM）　domina七ed，　七he　body　leng七h　were
be七ween　七he　division　A　and　C．　Divisi　on　C；　七he　j　uveni：Le　s七age
dolnina七ed，　七he　body　ユeng七h七end　七〇　a　sma1ユer　size　range．
　　　Combined七he　a刀alysis　wi七h　hydrographic　informa七ions，　七hey
showed　七ha七　七he　high　sexual　ma七ura七ion　s七ages　of　females　and
ユarger　size　krill　were　mainly　influenced　by七he　Bellingshausen
Sea　wa七er，　七he　juveniles　and　sInaユler　size　kri：Ll　were　affec七ed
by　七he　Weddell　Sea　wa七er，　七he　domina七ed　copuユa七〇ry　s七ages
kriユ：L　were　七he　resuユ七　〇f　mu七ual　ac七ion　and　impac七　wi七h　七he
above　七wo　sea　wa七er　and　merelly　were　七he　difference　of　grade
or　primary　and　secondary・
　　　Neighbouring　some　七rawled　si七es　of　s七a七ion　！P12　showed　tha七
七here　were　conspicuos　differences　abou七．七he　fea七ures　of
：Leng七h　frequency　dis七ribu七ions　and　sexual　ma七ura七ion　s七ages
．エn　七he　krill　shoals．　工七　sugges七ed　七ha七　七he　popuユa七ion
composi七ion　nligh七　be　changed　remarkab1：Ly　neaでby　七he　Fron七
（CWB）．
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THE　AGGRE　GATED　PA｛rTERNS　OF｛PHE　AN｛［ARC聖工C　KR1玉工　
£鋼ムAND　PR工MARY　ENV工RONMENコ｝AL　AN兀LYS］S
Shihua　CHEN　　　Guifen　ZHAO　　Guanming　YAN（｝
Second　工ns七i七u七e　of　Oceεmography，　SOA，　Hangzhou　310012，
P．R．　CH工NA
　　　During七he　An七arc七ic　expedi七ion　from七he　adコec　en七　8ea
area　of七he　Sou七h　She七1and　工s：Lands　in　86コB7，　we　found七ha七
七here曾ere七hree　aggrega七ed　pa七七ems　of　七he　An七arc七ic　kri11
　星口：　1．　｛Phe　krill　shoals　dis七ribu七ed　a七　sea
subsurface　during　day　七im、e；　2．　Sca七七ered　in七〇　a　certain
dep七hs　わy　day　εmd　aggrega七ed　graduaユ1y　up　七〇　七he　s　ea　surf㏄e
by　nigh七；う．　Dis七ribu七ed　co皿only　shallower　sea　wa七er
whenever　by　day　or　nigh七・
　　　For七he　ver七ical　dis七ribu七ion，七he　dep七hs　of　pa七七erns
l　and　2　seemed七〇　re工a七e　wi七h七he七hermocline　or　haユocline
dep七hs　and　ユived　in　a　narrow　七e皿pera七ure　range．　We　co皿pared
七he　differen七　years　and　sa皿e　year　bu七　differen七　area七ha七
go七　a　similar　resuユ七8．　¢he　pa七セems　う　dis七ribu七ed七he　area
of　no　七hermocline，　七he　krill　shoa：Ls　had　七〇　1ive　七he　shaユ10wer
sea　surface，　t）ecaus　e　of　七he　nega七ive　surface　七empera七ure
were　s七ill　higher　七han　七he　deeper　sea　wa七er　rela七ively・
For　七he　horizon七aユ　dis七ribu七ion，　七he　loca七ion　of　higher
abundance　of　七he　krill　shoa18　0ccurred　near七he　Fron七　（CWB），
bu七　where　七he　highes七　abundance　of　七he　kriユ1　in　七his
expedi七ion　whereas　七he　s七〇mach　con七en七　in　七he　krill　showed
no七　s七ura七ion　and七heユeas七num1）er　of七heir　feeding，　whe刀
co皿pared　wi七h　o七her　areas●
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工NVES！r工GA｛P工ON　OP　MOUL！P　CYCLE　OP　EUPHAUS工A　SUPERBA　DANA
IN　CONCEN田RA！P工ONS　（D，URV工LLE　SEA，　亙AS田AN！PARC田工C）
Vasily　SP工R工DONOV
A1ユーUnioγ1　Research　工nstitu七e　of　Marine　F工sherles　and
Oc　eanography　（VN工RO），　17a，
Mosoow　l　O7140，　USSR
Krasnoseユskaya　s七，．
　　　　　53　samples　of　㎞iユ1　（Euphausia　superba）　colleoted　wi七h
七he　Go㎜epoiaユ七rawユin　the　D，Urviユ1e　Sea（off七he田erre
d’Ade1エe）at　the　late　January－early　March　1989　were　in－
▽est㎏ated　on七he　mOuユ七i㎎s七age，　sex，　le㎎七h　ma加∫ity
stage　and　feed工㎎sta七e』o　stu醇moul七i㎎50－75　specimens
from　eaoh七rawl　were　examined　aooordi㎎七〇Buhholz　me七hod
（1982）with　identifi。ation。f　moulti㎎stages　ac。ordi㎎七〇
Draoh　（A，　BO，　DO　－　D3－4）．
　　　　In　au8七ral　su㎜er　as　well　as　in　austral　aute㎜the　large
oonsen七ra七ions　of　㎞ill　were　charao七erise（1　by　七he　sma11
8hare　both　of　newly　moulted㎞i11　（s七age　A，　up　to　5％）and
ready　for　moulti㎎krill（stages　D2－D3－4，　up　to　10－15％），
while　themain　part　of　㎞ill　o（3cured　七〇　be　on　BC－Dl　s七ages．
工nsummer　七he　peエ℃entage　of　七he　las七　七hree　s七ages　　varied
from　sampユe　to　sample・工n　aute㎜the　BC－stage　dis七inOtly
domin七ed　（up　七〇　50－70％）　while　七he　percen七age　of　七he　DO
stage　deox・eased　（1ess　七hen　20％）．
　　　　　Possible　prolo㎎a七ion　of　BC，　DI　s七ages　in　March
ooincides　wlth　the　increasi㎎of　the　densi七y　of㎞ill
aggrega七ions．
　　　　　The　inves七igate（100ncen七ra七ions　oonsis七ed　mainly　of
2＋　an（13＋　years　old　kri11．　工n　general　these　year－klasses
were　similar　in　moult　s七age　set　bu七　differed　sometimes　by
moulti㎎　acti▽ity．　田here　were　no　notible　dif工erences　between
maユes　and　f訓ales（alth。Ugh　the　f。rmer　Were　8canty）・
　　　　　吐eCOnneCtiOn　be七Ween　mOUlti㎎and　feedi㎎
show5七ha七before七he　eo（Usis　and　i㎜idia七ely　after　it㎞ill
does　no七feed　or　weakly　feeds．皿he　feedi㎎of　o七her　s七ages
ooouredユn　8加iユar　daiユy　rhy七㎞s．
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NOTOTHEMOID　FISHES　FROM　THE　WEDDELL　SEA　AND　THEIR　HABITAT，　OBSERVED　BY
UNDERWATER　PHOTOGRAPHY　AND　TELEMSION．
Wemer　EKAU　and　Julian　GUTT
AIfred－Wegener・lnstitute　for　Polar　and　Marine　Research，　Columbusstrasse，
2850Bremerhaven，　Federal　Republic　of　Germany
　　　　　　About　3000　photographs　and　21　hours　of　video　were　used　to　analyze　and　describe　the
habitat　and　some　peculiarities　of　the　behaviour　of　high　Antarc6c　notothenioid　fish．　These
direct　observations　were　made　during　three　cruises　of　the　German　research　vessel
“Polarstem“to　the　shelf◎f　the　Weddell　Sea．　Opera伽g　depth　onhe　vehicles　was　between　100
and　1200m．
　　　　　　ln　total，982　specimens　of　more　than　20　fish　species◎◎uld　be　identified．　The　total
area　observed　at　98　stations，　can　roughly　be　estimated　as　3000　m2　fonhe　photographs　and
12300m2　for　the　video．　The　most　abundant　species　wereΩb－with　188　and
工［皇皿一with　157　specimens　observed．　They　are　fo‖owed　by　L＿鋤
（102），ΩΩUΩ一（56），エ」」←（51）and丘［一［（41）．
Most　of　the　species　found　are　known　to　live　demersal．　But　also　benthopelagic　species　likeエ
←Ω』1幽or－§」Ωna血（18）were　found　aUhe　bottom．　While　the　real
demersal　fish（e．g．工一Ω皇n卿or工一幽D　are　resting　directly　on　the　b◎ttom，
within　or　even　on　the　benthic　organisms，　the　vide◎pictures　show，　that　benthopelagic　species
like工」皇山典or♪L」Ωna血are　swimming　s◎me　centimeters　above　the　bottom．　For　s◎me　of
the　species，　a　relation　to　the　kind　of　substratum　can　be　shown　besides　a　dependance　on　water
depth　arld　latitude．
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アオメウの潜水行動
Diving　behavior　of　blue－eyed　8h898　at　Bird　I81and，　South　G60rgia
　加藤明子（早稲田大）、内藤靖彦、綿貫豊（極地研）
John　P．　Croxall（英国南極局）、伊野良夫（早稲田大）
A．　Kato（Waseda　Univ．），　Y，　Naito，　Y．　Watanuki（NIPR）
　　J．　P．　Croxall（BAS），　Y．　Ino（Waseda　Univ．）
Tiロe　depth　recorders　（TDR）　were　attached　to　two　male　blue－eyed　shags　（Phalacrocorax
atriceps）　at　Bird　lsland　on　January　1989　to　study　their　diving　Pattern．　The　record
of　TDRs　indicated　two　dive　types，　deep　type　and　shallow　type．　The　田ean　dePth　of　deep
type　dives　of　two　birds　i8　93．2±13．2，　80．0±11．0皿　（田ax．　116．1，　96．0田）．　The　団ean
dive　duration　is　4．1±0．6，　2．8±0．5　皿inu』tes．（皿ax．　5．2，　4．2　阻in．）．　They　dived　to
certain　depth　directly　and　stayed　botto皿　for　1．9±0．5，　1．4±0．5　ロin．　（ロax．　3．1，　2．7
田in，）．　This　longer　duration　at　bottoロ　and　flat　botto皿　dive　profiles　suggest　that
they　foraged　at　the　sea　bottoロ．　Their　diving　occured　between　10：00　and　20：00，
アオメウBlue－eyed　Shag（Phalacrocorax
atriceps）は主にチリ南部から南極半島の島
唄域で繁殖する飛翔性の海鳥で、採餌は潜水
によって行っている。現在までのところ本種
の行動については水中だけでなく、コロニー
から離れているときの海上での行動について
もほとんど知られていない。本研究は動物の
潜水行動解析のために開発された超小型連続
水深記録計（TDR：Time　Depth　Recorder）を用い、
本種の潜水行動パターンを知るために行った。
〈方法〉　実験はサウス・ジロージア諸島バ
ー ド島コロニーで育雛期間中のオス2個体に
ついて行った。実験個体Aの体重は2．8kg、
Bは2．6kgであった。　TDRはアオメウの背部
にエポキシ樹脂を用い、1989年1月15日装着
した。回収は1月19、26日にそれぞれ行った。
＜結果＞　TDRからはそれぞれ99，226時間
分の記録が得られ、この間に個体A，Bはそ
れぞれ110，564回の潜水を行った。潜水には
浅い潜水（Sタイフ’）と深い潜水（Dタイプ）の2つ
のタイプがあり、今回は全潜水回数のうち約　Jan．22
70％を占めるDタイプの潜水について解析を
行った。A，　B個体それぞれの平均潜水深度層　　0
は93．7±13．2，80．0±11．Om、最大深度は　　宅
ll6．1，96．Omで、平均潜水時間は4．1±0．6，　三40
2．8±0．5分間、最大潜水時間は5．2，4．2分間　§
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0であった。このタイプの潜水は一気にある深
さまで潜るとそこでA，B個体はそれぞれ平　　　80
均1．9±0．5，1．4±0．5分間、最大で3．1，2．7
分間留まっており、全潜水時間の45．2±12．2，
48．1±11．6％を占めていた。他の中層性の餌
を食べる潜水動物に比べると底にいる時間が
かなり長く、また潜水のプロファイルに底で
の上下移動はほとんどなかった。以上のこと
からアオメウは海底で採餌を行っていると考
えられ、これは本種が底生の魚類（Notothen－
idae）の稚魚やタコを食べているという報告
と一致する。また潜水深度とバード島周辺の
海底地形から、本種はコロニーから少なくと
も8～5km離れた水深70～120mの海域で採
餌をしていると予想される。潜水は集中して
行うことが多く、1日に平均3．2回の繰り返
し潜水（ダイプバウト）を行った。一回のダ
イブバウトは平均1．41時間続き、そのあいだ
に平均14．0回の潜水を行った。ダイブバウト
は10時頃に始まって18時頃終わり、日没（20
時）後に潜水を行うことはなかった。潜水深
度、潜水時間、海底滞在時間、海面滞在時間
に日周変化はなかった。
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Fig．　Dive　record　℃f　blue－eyed　shag
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キタゾウアザラシの長期連続深潜水　　における捕食潜水と休息潜水
Foragi㎎lmd　resti㎎dives　in　deep　c皿tinuous　dives　of　north㎝elephant　seals．
浅賀朋宏・内藤靖彦・B．J．　Le　Boeuf・A．　C．Huntley
（東水大）（極地研）　　　（加州大）　　　　　　　　（加州大）
T．　Asaga　（Tokyo　Un　iv．　Fish．）　Y．　甑ito　（NIPR）　B．　J．　Le　Boeuf　（UCSC）
A．C．　Huntley（UCSC）
The　frequency　and　te田poral　aspects　of　5　distinguishable　dive　types　in　the　2．5　田onth　dive　records　of
three　post－1actati㎎f㎝ale　northern　elephant　seals，｝ごan　stirostris，　were　exa阻ined　to
elucidate　their　potential　function　Of　the　deep　continuous　dives．　Two　of　five　dive　types，　C　and　D－
type　dives，　had　re田arkable　daily　peri〔対icity．　The　lo㎎bott㎝ti凪e（about　34：0f　the　total　dive
dulration）with　associated　high　activity　s㎎gests　that　D－type　dives　relate　to　foraging．　C－type　dives
exhibit　rapid　decreas　i㎎of　descent　fro田about　200血and　no　jagged　profile　activity．　The　daily　dive
frequen（W　of　C　and　D－type　dives　showed　inversely　relation．　This　suggests　t』t　C」type　divesロay
relate　to　sleep　or　have　the　fmction　to　control　their　metabolis皿．
［緒言］キタタゾウアザラシ（U⊥LΩ皿且a　虹ヒ
ustirostris）の成熟雌は、繁殖を終了後採餌
のために海洋で2．5カ月生活をし、この間長期
連続深潜水をする（Naito　et　al．1989）。こ　　o
の期間中、10分以上水面に滞在しているごと
は希で、期閻中の約90～95％を水面下で常時
鉛直遊泳移動を行っている。従って捕食だけ　　200
ではなく、睡眠や休息の側面から本種の潜水
行動を解析することは、海洋生活における工　亘
ネルギー収支問題観点からも興味ある課題で　言4。o
ある．今回は、この様な観点から潜水記録を　8
潜水プロファイル毎に分類し解析を行い、潜
水の持つ機能を明らかにすることを試みた。　　600
［方法］1988年2月、カリフォルニア沿岸の
A五〇Nuevo島で行われた繁殖終了後のキタゾウ
アザラシの成熟雌への連続水深記録計装着実　　800
験（Le　Boeufet　aL　1989）から得られた3個
体、約12，000回の潜水記録をA－Eの5っのプ
ロファイルに分類し、各タイプの日周性や相
関性にっいての解析を行った。
［結果］潜水頻度に顕著な日周性が3個体に
共通してみられた潜水タイプは、A－Eのうち
のCとDタイプの濃水であった。Dタイプ潜水は、
平均520ロの水深へ1．O伽／sで潜行し、6．7分間
潜水底部付近で上下運動を繰り返した後、2．
2田／sで浮上するプロファイルを持っ．Dタイプ
潜水は全ての個体で最も高い頻度で出現し、
全潜水の80．2～87．3％を占め、記録期間中は
毎日途切れることなく出現した。また、Dタイ
ブの潜水深度は一定期間、同一深度で連続す
る傾向がみられた．このタイプは、昼間に比
べ夜間に潜水頻度が高くなり、潜水深度と溜
水持続時間は夜間に減少した．Cタイプ潜水は
平均210血の深度にL1鼠／sで潜行し、そののち
0．3口／sに潜行速度を減少させ、平均452田に達す
るとすぐに1．麺／sで浮上するプロファイルを
持っ．減少した潜行速度はどのタイプの潜行、
浮上速度よりも遅く、どのCタイプ潜水におい
ても安定した潜行速度を示した。このタイプ
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はほぼ毎日、また2～20回の連続性を持って
出現した。潜水深度や潜水持続時間に顕著な
日周性はみられなかった。Cタイプ潜水とDタ
イプ潜水の潜水頻度の日周性を比較してみる
と、各個体ともDタイプ潜水の減少する時間帯
にCタイプ潜水が増加する傾向がみられた．0
タイプ潜水は、潜水底部における上下運動や、
夜間の潜水頻度の増加と潜水深度の減少、一
定期間の同一深度への潜水がみられたことか
ら、夜間特定の深度に浮上する中層性の餌と
関係した捕食潜水であると考えられる．一方、
Cタイプ潜水はDタイプ潜水の減少する時間帯
に多く出現すること、潜行時にある水深から
急激に潜行速度が減少すること、潜水底部で
の上下運動がみられないことから、睡眠又は
代謝調整に関係する機能を持っ潜水であるこ
とが考えられる。
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